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かを見るために鵠準砂、を使って試験~fî'なった O ただし ~Â料の初期間ゲキ上とは e. ロ 0.65 ，
O. 72， O.75， O.80の4
? ?
は現場の応力レベル及び、筆者の以前の研究1)の応力レ



































セン首長応力は f=r.'Zsin {} (ただ
しれは飽和時の土の滋皮)，有効

























lま， f 口 {rao・Z十r.. Zl} . sin fJ，
f，口c(z)十{rso・X十r.・Za.cos fJ tan rt(z) 
である。安全然1となる条件は T口りとおくことにより，次式から求められる。
{rso・z十r.. ZI}sm {}ロコc(z)十{r80・x十九 ，ZI}・ωs{} tanゆ(z)





















している。傾斜はVJ}(頭部が 350-"400， dtE送城が 250-"350， lit砂域が200以下となっている。
崩壊のプロセスは定かではないが，閣の拠点 6 8で最初の崩壊が組 ζ り，続いて 8-10部分が
j封れ， 途中の表ゴニぞ樹木ごと押し流レていったものとjg、われる。掠顕部での))j;淡深度は O.6'"'-' 1 
m，流送域での侵食深は 1'"'-'2111 である。 J~î波長は，斜~r~燃で ìJJR釦部が約50111，流送部が約90m ，
li砂域が約401η である。 この崩壊:tl!!.の源頭部ネ仮IJ (阻ム印)において，現場強度試験を実施
した。
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関11 比叡山崩壊滅』の深皮 (Z)と乾燥密皮 (rd)の関係、
なってみる。傾斜免 0として
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図12 セン断力 (r) とセン断ほ抗力(，，)の関係(比叡11)
結 論
1m 前後の崩壊深を持つ表j溺崩;壊については， ij~系の影響や Jlliì.化の程度の迷いの影響が大きく，
従米Jfjいられてきたように崩域土j認を均質と仮定して 1つの代表的な C，併を求めて安定解;fjy
を行う ζ とは者!~閣があると考えられる。そこでこの研究では斜磁土閣の各深度勾に，その15長 J..t!こ
対応する拘束圧を与・えてゴニの強度と C，りそ求めて解析を行った。またサンプワング，運搬，供
試イ本務形1をのかく乱を最小1¥良にすることと，現場の状況を見ながら試験し，考察できるように現











1n researches of surface failures sliding at about one meter depth， itis necessary to 
take the v呂riationof shear strength factors with depth into consideration and analyse the 
slope stabi1ty by measuring shear str官 19that each depth under the confining pr・essure
corresponding to the depth. 
We designed a new handy direct shear・apparatussuitable for low normal stresses as that 
of about one meter depth， and applied it to some actual surface failures on the basis of 
the mentioned哨・aboveidea. 
This apparatus is very compact and light in weight， therefore， we can take it in field 
and test soils observing the situations of soil layers， sampling and samples， which are very 
important [or researches of unhomogeneous natural slopes. 
The analyses of slope stabi1ty in use of this apparatus gave appropriate results to both of 
a surface failure in the 1wakura district of Kyoto (Chichibu paleozoic groups) and surface 
fai1.1res in Mt. Hiei (weathered granite). 
